










orescence in situ hybridization(FISH)法および遺伝子座
の会合を網羅的に解析する手法として近年開発された





る手法である chromosome conformation capture(3C)法
を行っている.
４．発生期マウス小脳における CD44の発現解析






CD44を発現している事を報告した (Cai et al., 2012).
我々は,発生期小脳における CD44陽性細胞の存在意義
を検討するため, まず始めに免疫組織染色と Fluores-












































６．Axonal transport of Caps2 splice variant linked to
 
BDNF coordination of brain circuit development and
 
autism-related behavior in a mouse model
 
Tetsushi Sadakata and Teiichi Furuichi
（Advanced Scientific Research Leaders
 
Development Unit, Gunma University,
Maebashi,Gunma371-8511,Japan）
Autism is a pervasive disorder of brain development
 
characterized by impaired social interaction and commu-
nication. The potential molecular risk factors are poorly
 
characterized in animal  models. We previously
 
identified dex 3,a rare splice variant of CAPS 2,a protein
 
essential for enhanced release of brain-derived neurotro-
phic factor (BDNF) from neurons,which is missing an
 
exon critical for axonal transport in in vitro neuronal
 
cultures. CAPS2-dex 3 is overrepresented in patients
 
with autism. Here,we generated Caps2-dex 3 mice and
 
demonstrated a severe impairment of in vivo axonal trans-
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port and BDNF release. Because of this specific deficit,
circuit connectivity,measured by spine and interneuron
 
density,was globally diminished. The collective impact
 
of reduced axonal BDNF release during development was
 
a striking and selective repertoire of deficits in social-and
 
anxiety-related behaviors. Together,these findings rep-
resent the first mouse model of a molecular mechanism
 
linking BDNF-mediated coordination of brain develop-
ment to autism-related behaviors and patient genotype.
７．多層性ロゼットを有する胎児性腫瘍と染色体19q
13.42増幅
信澤 純人，? 横尾 英明，? 田中 優子?
伊古田勇人，? 平戸 純子，? 中里 洋一?
（１ 群馬大院・医・病態病理学）
（２ 群馬大医・附属病院・病理部）
【背 景】 染色体 19q13.42増幅が,ニューロピルと真性










および differential PCR法を用いて, ETANTR 6例,
ependymoblastoma 2例, medulloepithelioma 1例, AT/
RT 5例 (2例は多層性ロゼットを含む), immature ter-
atoma 2例における染色体 19q13.42増幅を検索した.【結
果】 6例中 5例の ETANTR中 5例,2例中 1例の epen-
dymoblastoma, 1例のmedulloepitheliomaに染色体
19q13.42増幅が認められた.しかし,多層性ロゼットを
有する 2例を含めた全 5例のAT/RT,および 2例の im-







須佐 岳人，??澤井 信彦，? 青木 武生?




































王 昊，石崎 玲，徐 君
河西 和雄，五味 浩司，泉 哲郎
（群馬大・生調研・遺伝生化学分野）
低分子量 GTPase Rab27及びそのエフェクターであ
る Exophilinファミリーは,インスリン分泌などの調節
性分泌経路で多様に機能している. これまでに我々は,
Granuphilin/Exophilin2が細胞膜上に存在する SNARE
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